








































（1a） 原則として [ɯ]が挿入される。 
（1b） [t]と [d]に [o]、[ʧ]と [ʤ]に [i]が挿入される。 







































語の接辞や接語には、母音調和によって母音が [i, ɯ, y, u]
に変化する I-typeと、[a, e]に変化するA-typeという2つの




（3） mIの母音調和　（「 」内は筆者による日本語訳）  
（3a） kedi mi?「猫？」 （3b） öküz mü?「牛？」 













を含む語を借用する際に狭母音（/i/ [i]、/ı/ [ɯ]、/ü/ [y]、/u/ 
[u]）が挿入されて発音されることがある（Yavaş, 1978, 







（4a） tren [tʰiɾɛn] ‘train’



























Rounded Unrounded Rounded Unrounded
Front /ü/ [y] /i/ [i] /ö/ [œ] /e/ [e]






















































































































































群 日本語化 非日本語化 合計
TL02 43 （44.79） 53 （55.21） 96 （100）
TL14 50 （52.08） 46 （47.92） 96 （100）
TL26 53 （63.10） 31 （36.90） 84 （100）
TL38 54 （56.25） 42 （43.75） 96 （100）




TL02 -3.323 * 3.323 *
TL14 -1.682 + 1.682 +
TL26 0.733 ns -0.733 ns
TL38 -0.744 ns 0.744 ns
NS 5.467 * -5.467 *














TL26、38群では [i, ɯ, o]以外の母音はなかったため、上
の図では「0%」と表示されている。図を見るとわかるよう
に、どの群も [ɯ]の挿入が最も多かった。TL02、14群で次














































TL02 51 （53.13） 45 （46.87） 96 （100） χ2（1） = 16.92, p < .05 *
TL14 48 （50.00） 48 （50.00） 96 （100） χ2（1） = 12.00, p < .05 *
TL26 40 （47.62） 44 （52.38） 84 （100） χ2（1） = 7.71, p < .05 *
TL38 39 （40.63） 57 （59.37） 96 （100） χ2（1） = 2.30, p > .05




















































注2） mIは、/mi, mı, mu, mü/という4つの異形態の代表形
を示す。
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Vowel Epenthesis into Consonants Cluster and Effect of Vowel Harmony  
in Turkish Learners’ Japanese
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Abstract : The purpose of this study is to analyze the vowel epenthesis into the syllable-top consonants cluster by Turkish 
learners of Japanese. For this purpose, Turkish learners of Japanese, divided into four groups according to their learning 
period, are ordered to write down six meaningless words, which have a consonants cluster at the syllable-top position, in 
Katakana or Hiragana. The epenthetic vowel is determined by the vowel harmony in Turkish language, though it is [ɯ] 
basically in Japanese language. Therefore, it is considered that the vowel epenthesis by Turkish learners can be affected 
by the vowel harmony. As a result, it is revealed that the vowel epenthesis rule in Japanese is acquired according to the 
learning period. It is also revealed that the effect of vowel harmony is more significant when the learning period is shorter. 
In addition, on the vowel epenthesis to [t], the over-generalization of the insertion of [ɯ], which is the basic rule of the 
vowel epenthesis in Japanese, is observed. 
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